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Fig. 1. Cystoscopy confirmed a non-papillary tumor
within a vesical diverticulum.
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We report a case of small cell carcinoma located within the vesical diverticulum. A 73-year-old woman
referred to our hospital with a chief complaint of gross hematuria. Cystoscopy confirmed a non-papillary
tumor within the vesical diverticulum. Histopathologic diagnosis with transurethral resection of the tumor
(TURBT) specimen was small cell carcinoma. Later, tumor recurrence occurred within the same
diverticulum. TURBT and biopsy of the vesical mucosa were performed. After confirming that no tumor
was detected outside of the diverticulum, partial cystectomy was done including an adequate margin around
the diverticulum in September, 2010. Since the histopathologic finding of the specimen revealed urothelial
carcinoma (UC) this time and microinvasion and venous invasion were detected, we performed an adjuvant
chemotherapy according to the protocol of gemcitabine and cisplatin therapy. To our knowledge, this is the
4th case report of small cell carcinoma located in a vesical diverticulum in Japan.
(Hinyokika Kiyo 60 : 151-153, 2014)







患 者 : 73歳，女性
主 訴 : 肉眼的血尿
既往歴 : 膣狭窄症









検査所見 : 尿検査は RBC 100以上/HPF，WBC 1∼
4/HPF であり，尿細胞診は class III であった．血液一
般・血液生化学検査は異常所見を認めなかった．腫瘍
マーカーは CEA 4.6 ng/ml（5.0以下），SCC 0.7 ng/
ml（1.5以下），CYFRA 2.6 ng/ml（3.5以下），NSE
5. 5 ng/ml（10以下），sIL2R 319 U/ml（145∼519），
ProGRP 52.2 ng/ml（70未満）と基準値内であった．
画像所見 : MRI (Fig. 2) で膀胱憩室内に憩室壁より




入院後経過 : 7 月に経尿道的膀胱腫瘍切除術
(TURBT) を施行した．
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Fig. 2. T2-weighted MRI showed the tumor (ar-
row). Tumor which hung from the wall of





Fig. 3. Histopathological examination of TURBT
specimen revealed small cell carcinoma (A :
HE stain, B : CD56 stain).
Table 1. The differential diagnosis of bladder carci-
noma by immunohistochemical stain














病理組織診断 : HE 染色では類円形の核を持ち細胞
質に乏しい腫瘍細胞が充実性に増殖している小細胞癌
が疑われる部位 (Fig. 3A) と，尿路上皮癌の部位から













ず，病期は Ta 以上 N0M0 と診断した．このため部分








より gemcitabine と cisplatin (GC) の併用療法を開始
した．
しかし化学療法による grade 3 の好中球および血小
泌尿紀要 60巻 3号 2014年152
Table 2. Summary of small cell carcinoma in a vesical diverticulum in 4 cases
症例 報告者 報告年 年齢 性別 病期分類 他組織の合併 治療 予後
1 田村ら 2007 64 男性 不明 尿路上皮癌 膀胱部分切除術＋BCG 膀注 術後16カ月無再発
2 永松ら 2008 87 男性 pT4bN0M0 尿路上皮癌 膀胱部分切除術 不明
3 花山ら 2009 46 女性 pT3aN0M0 尿路上皮癌 膀胱部分切除術＋TP 療法 術後48カ月無再発
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